








　The difference between face-to-face and non-face-to-face communication process is 
unclear. Previous reserch shows that non-face-to-face communication via ICT shows a 
tendency for problem solving, but the mechanism of the process is not elucidated. Other 
previous reserch shows that communication ability is increased through understanding 
the background of individual remarks. This study shows the difference between face-to-
face and non-face-to-face communication process in an NPO （Non-Profit Organization） 
activity through co-occurrence network analysis. The results suggest that non-face-to-
face communication emphasizes the hierarchy among the participants, and restricts the 
scope of discussion.
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分類 制限の範囲 制限の可視性 例
分類 一切の情報を伝えない 可視 ジャミング
障壁 制限された情報を伝える 可視になりにくい 国際受信機
限定 可視 グーグルの検索制限
暗号 知識のある人にのみ伝える 可視になりにくい 隠語
























































































順位 抽出語 出現回数 違う 8
1 話 30 感じ 8
2 議事 22 最初 8
3 言う 20 聞く 8
4 思う 18 10 クビ 6
5 出来る 16 違い 6
6 可視 14 箇所 6
作る 14 回生 6
対面 14 学生 6
7 ミーティング 12 見る 6
場合 12 送る 6
8 構造 10 多い 6
終わる 10 大事 6
特に 10 抽象 6
9 コミュニケーション  8 怖い 6





















順位 抽出語 出現回数 16 意見 15
1 理事 46 意識 15
2 自分 42 意味 15
3 感じ 38 議論 15
4 人 36 17 求める 14
5 ミーティング 34 去年 14
6 違う 30 言える 14
7 情報 28 差 14
8 対面 27 18 出来る 13
9 喋る 26 多い 13
10 笑 24 19 担当 12
11 知る 21 20 伝える 11
12 決まる 19 伝達 11
13 見える 18 21 年 10
14 言う 17 22 流れ  9
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